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This study is intended to build a theory of designing hair 
caps for patients with cancer, the biggest killer of Japanese 
people, in consideration of functionality (wear comfort) and 
aesthetics (apparent beauty) so that they are wearable even 
during treatment. This report describes the current status 
of and challenges to caps designed for cancer patients that 
were researched during inspection visits to welfare facilities 
and welfare equipment exhibitions in three Scandinavian 
countries, the United States and Shanghai, China, in 2013 
and 2014. Results from the recent inspection visits revealed 
differences between the countries in people’s awareness of 
caps designed for cancer patients. It was also found with 
respect to cap design that many of those caps in Japan were 
knit ones, mostly plain-colored, with some having a pattern 
such as being striped, checked, flowered or geometric. 
Meanwhile, in the Scandinavian countries and the U.S., 
textile caps as well as knit ones were available, with many 
having a pattern, and there was a variation in design, 
Japan edited the material, and a lot of knitting place was 
made much of about soft feel and natural material 100% 




































る。患者数は、1996 年には 136.7 万人でそれ以降下降気
味であったが、2005 年は 142.4 万人、2008 年には 152
万人に達し、2020年には 184万人になると予測されてい
る。2003 年国立がんセンターの推計値によると、がんの






















































   




 2013 年 9 月 2 日から 10 日にかけて、北欧 3 ヵ国の福
祉施設や病院を中心に視察した。 
 
３－１－１）Center for Kraft & Sundhed Kobenhavn  











（写真 1.2.3）。  
 
  
写真 1.2 Center for Kraft & Sundhed Kobenhavn 内の風景 
 
写真 3 Center for Kraft & Sundhed Kobenhavn 内の風景 
 











































   
   
図 5～8 「LUNA HEADWEAR」のスタイリングアドバイス 


























神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 4 」（ 報 告 ） 
 
３－１－４）BIO MEDICUM HELSINKI 











写真 4 BIO MEDICUM HELSINKI 院内の書籍 
  











 2013年 10月 10 日に、アメリカ合衆国／フロリダ州／
オ ー ラ ン ド で 開 催 さ れ た 福 祉 機 器 展 示 会
















「Designer Head Wear Styles」というブランドで展開さ






神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 4 」（ 報 告 ） 
 






可能で、柄も 12 種類展開されていた（図 9）。 







写真 8.9. 「Gemtress」の展示 
 
 図 9 「Gemtress」のパンフレット 
 
３－３）中国／上海「CHINA AID 2014」の視察 
 2014 年 5 月 28 日に、「CHINA AID 2014」を視察し
た。この展示会は、中国のリハビリテーション分野にお
けるトップレベルの展示会である。アジア・ヨーロッパ
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シエーション（英国）と JOCA（日本）の 4 団体の会員
制組織から成立している。 
